









 Lafcadio Hearn（1850-1904）は、1877 年に約 7 年間暮らしたシンシナティを離れてニュ−・オ
リンズに新天地を求め、そこで Daily City Item (後の Times Democrat)の新聞記事やコラム、翻訳
など精力的に執筆活動を行った。南部を代表する作家 George Washington Cable (1844 -1925)との
出会いにも触発され、クレオール語やクレオール文化、そして一層文学へと彼の関心は向けら
れた。そして 1887 年 5 月、Harper’s New Monthly Magazine 掲載の“The Recent Movement in 
Southern Literature”という記事にルイジアナ作家としてケーブルと並んで紹介されるまでにな
る。ハーンは 1886 年から 1887 年にかけてグラン・アイル島に何度か長期滞在して小説の執筆

























   Out of the darkness into—such a light! An azure haze! Ah!—the delicious frost! . . . . . . . 
All the streets were filled with the sweet blue mist . . . . Voiceless the City and white; --crooked and 
weed-grown its narrow ways!. . . . . . . . Old streets of tombs, these. . . . . . Eh! how odd a 
custom!—a Night-bell at every door. Yes, of course!—a night-bell!—the Dead are Physicians of 
Souls: they may be summoned only by night, --called up from the darkness and silence. . . . Yet she 
















































































*  本報告は、2017 年 2 月 11 日に行われた富山大学ヘルン研究主催・学長裁量経費採択事業・
科学研究費補助金挑戦的萌芽事業「ラフカディオ・ハーン研究シンポジウム」における発表
の概要であり、JSPS 科研費(課題番号：16K02498)の助成をうけた研究成果の一部である。 
** Chita からの引用は以下頁数を括弧で示す。下線は論者。 
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